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The authors argue that a major problem of Japan’s foreign 
policy with regards to manga and animation lies in the fact 
that foreign countries are viewed as export markets for 
content on the one hand, while a self-righteous “external 
propaganda” colored by cultural centrism is being directed 
toward East Asia on the other. This study aimed to develop, 
through experimental workshops, manga teaching methods 
for people from outside Japan aspiring to create manga 
under the influence of Japanese manga. The authors 
believe that genuine cultural exchange lies in overseas 
dissemination of means of expression, rather than in the 
export of content or display of one’s own culture. The 
study confirmed the effectiveness of a Japanese manga 
teaching method adopted by the Department of Manga 
Media at Kobe Design University until the 2012 academic 
year. The method involves teaching “movie-style” 
techniques, which have been central to post-WWII 
Japanese manga. The study showed that the syntax of 
Japanese manga panels (koma) was more readily 
understood by non-Japanese students when explained and 
defined using motion-picture concepts such as angle and 
shot. The study also showed that the difference in panel 
sequence, which runs left to right in all countries except 
Japan, can confuse the “grammar” of chronological order, 
posing difficulties to Japanese readers of manga created by 












































































































































































































向けのまんが入門書として、2013 年度に中国で WEB 公
開、2014年を目標に書籍として刊行予定である。（文責・
大塚） 
 （付記）本研究の中心となった大塚が 2012年度、中島
が 2013年度でともに神戸芸術工科大学を退任する。その
ため、本研究を通じ海外教育機関と構築した教育ネットワ
ークや、海外でのまんが教育のノウハウを海外交流で生か
す試みをまんが表現学科を持つ本学が、継承・発展させる
体制がないのは、極めて遺憾である。 
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図 1）中国で使用したパワーポイント。中島千晴及び田
島昭宇の作品を引用している。 
図 2）北京ワークショップでの中国人受講生の作例。 
図 3）北京ワークショップでの中国人受講者の作例に中
島が赤ペンでキャラクターの向きに修正を加えたもの。 
図 4）カナダ・モントリオールワークショップでの作例 
を中島が修正したもの。 
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